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1.1 †a.1. a tutelary spirit.（＝genius 1.）Obs.b.1.b A jinnee ; one of the sprites or goblins
of Arabian demonology. [The word genie was adopted by the Fr.translators of the Arabian
Nights as the rendering of the Arab. Word which it resembled in sound and in sense. In




は genii である」と記述されている。さらに genii の単数形 genius の定義を見てみると、次の
引用で定義されているように守護神を意味している。
Genius
1-1 With reference to classical pagan belief : the tutelary god or attendant spirit allotted to
every person at his birth, to govern his fortunes and determine his character, and finally to
conduct him out of the world : also, the tutelary and controlling spirit similarly connected








if you live on the top of a mountain
or if you wear a crown
―The Genii meddle with you
Think not that in your graves
you will be quiet there―
For Genii come with spades
To dig you up they dare
Genii will meddle with you
even if in your palaces―
among your courtier[s] there
The genii meddle with you―
（７０）
For mischief is there care―














（“Nights”, SCENE 2, 6-18）
ここでは Genii は必ずしも恐ろしいだけの存在ではなく、mischief という言葉にむしろユー
モラスを感じさせる。また一方、後で言及する“Revenge”（1831）という詩劇においては主人
公の息子が Genii のおかげで命拾いをする場面があるので、Genii は命を守ってくれる守護神
的な存在でもあるのだ。そのようなことから私は Genii を二面性をもった精霊のような存在だ
と考えるが、本稿では原語のまま Genius または Genii と表記する。
ブランウェル編集の「ブラックマガジン」（1829年）に最初に登場するのが“Dirge of the
Genii”という題名の詩だが、“THUS I begin my song”（「このようにして私の歌を始める」）
とブランウェルは歌い始めたその直後に、“Genii are all gone”と続け、Genii が永久に去って
しまったというのだ。彼らが去ってしまったことをひとしきり嘆きつつ、この詩を終えている。
ところが、Genii は永久にいなくなったと思いきや、その後に書かれた詩において Genii（もし










an Immense and terrible monster his head touched the clouds was encircled with a red
and fiery Halo his nostrils flashed forth flames and〈smo〉smoke and he was envel-












ブランウェルはひとしきり作品の中で Genius や Genii を登場させた後で、1833年の
“SONG applicable to the present crisis By Young Soult the Ryhmer”を最後に Genii は姿を
ひそめ、最後にひょっこり登場するのは、1841年の“Amid the worlds wide din around/I
hear from far a solemn sound”で始まる作品の 60行目から 67行目にかけて、以下のように
描写されている。
I often times would think that she [the moon]
Was some bold vessel oer a sea
Mid unknown regions gliding
Perhaps with Parry in the north
On stra[n]ge discovery venturing forth
On stormy waters riding
Perhaps with Sindbad mid those Isles




















二号に掲載されている“If you live by the sunny Fountain”（1829）で始まる歌で、いたずら
好きな Genii は再登場する。
One day I went out a walking
And I saw a sheet of fire
Hovering oere the mountain
Kindled was my are
It blazed upon the mountain
And upon the castle wall―
It blazed upon the Ocean―
. . .















続いて“THE SONG OF THE ANCIENT BRITON’S ON LEAVING THE GENILAND by
UT”（1829）（UT は us two の略で、シャーロットとの合作だという印である）においては、
Genii は次のように描かれており、雷の広間に住んでいる。
those tyrant’s of the air
who dwell in halls of thunder




（“THE SONG OF THE ANCIENT BRITON’S ON LEAVING THE GENILAND by U T”, 18
-20）
また“ON seeing the Garden of A Genius by U T”（1829）では、Genii の住む庭園の楽し
い様子が描かれている。
How pleasant is the world
where mighty Genii dwell
like a visions is the beauty
of wild forest stream & fell
. . .
they may robe themselves in darkness









（“ON seeing the Garden of A Genius by U T”, 1-4 & 29-30）
そしてこの詩の 38行目には“while thunder rolls around”とあり、雷の冠をかぶった Genii
の周りには雷がとどろいているのである。
“Visit to the ruins―ColdaiDuh”（1829）では恐ろしい音とともに登場する Genius は自ら
の眼から稲妻を発する。
and soon there was a Dreadful sound
of trumpets and a heideus form
Appeared striding upon a cloud





（“Visit to the ruins―ColdaiDuh”, 30-33）
Genius に追い払われた「ぼく」は逃げ去り、いばった Genius が恐ろしい稲妻を落とす前に遠
ざかった（“away I went/and was far from this Genius proud/Ere he his dreadful lightning
sent”, 39-40）と言ってこの詩を終わっている。“Ode to the chief Genius BANY”（1829）と
いう詩では“O thou mighty Genius Thou Ruler of the world”（世界の支配者である強大な
Genius よ）と Bany という名の Genius を讃えているが、Bany も雷の雲の上に乗っている。
続いて“THE PROPHECY”（1929）では Genius は次のように描かれている。
I saw a flame which shot along the sky
And then I heard a peal of thunder loud
The rain came down in torrent I did fly
for there did stand a genius on a cloud







（“THE PROPHECY―By young Soult TR”, 1-4）
さらに“Adress to the Genius &c”（1829）においては、Genius は前向きに突進し、人間ど
もを怖がらせるのだが、やはり降り注ぐ稲妻を伴い、「破壊」を名とし、名声や戦争の仲間でも
ある。
Onward thou rushest in glory and might
Onward thou rushest all men to affright
Onward thou rushest black clouds are lowering
Onward thou rushest lightning is pouring
. . .
Onward thou rushest Destruction thy name
Onward thou rushest companion of fame








（“Adress to the Genius &c”, 1-4 & 17-18）
続く“Song 1”（1829）では、嵐にのって空をすばやくすべる Genius は自分の恐ろしい姿が
自慢で、雲の上を大股で歩く。
W[h]ose that who ridest on the storm
Swiftly oer the sky he glides
it is a genius hideos form
（７６）
but in his hieousness he prides







Genius は国民に迫りくる悲惨な戦いの予言をし、自分は位の高い Genius（“I am a genius
high”, 20）だと言い終わってから飛び去っていく。
また“Address to the Genius of War”（1929）というタイトルの詩は、詩行のなかには
Genius は登場しないが「とどろけ、とどろけ雷よ。そして稲妻よ飛べ」（“Roll Roll o ye Thun-
ders/And you ye Lightnings fly”, 1-2）と雷を呼び起こすところから始まり、次の引用のように
同じ呼びかけの言葉で終わっており、雷と Genius の結びつきは明らかである。
Roll Roll o ye Thunders
And you ye lightnings fly
Rush on Rush on ye torrents
And Deluge the sky
とどろけ とどろけ おお なんじら雷よ
そして なんじたち稲妻は飛ぶ
突進せよ 突進し続けよ なんじたち どしゃ降りの雨よ
そして空を水浸しにせよ
（“Address to the Genius of War”, 17-20）
“Lines by one who was tired of dullness upon the same occasion”（1829）（UT）では
Geni が踊りながら雷を射る姿が描かれている。
in your splendid cloud halls
princely Geni dance
till from the vapour walls
bloody lightnings glance
ブランウェル・ブロンテにおける火の表象 （７７）






（“Lines by one who was tired of dullness upon the same occasion”, 21-25）
同年の 1829年に書かれた劇詩“Laussane : A Tragedy”では Genii という言葉は登場しない
が、稲妻が多用されており、このようにわずか一年の間、しかも 12歳という若さで Genii を主








While the dread Genius of the gloomy tempest
Rode on a thunder cloud and from his urn




（“THE REVENGE”, ACT1, SCENE II, 65-67）
ここでは Genius はアルバートの息子の命の恩人で、守護神の役割を果たしている。
“O Mars who shakest thy fiery hair”と軍神である火星マースに向かって呼びかける 1831
年の詩では、炎の髪の毛を揺らすマースへの呼びかけから始まり、戦の王者で嵐の Genius でも
あるマースは赤く明るく煌いている（“Thou shinest flickering red and bright/The Genius of
the storm”, 12-13）と描写されている。続いて“ODE IN PRAISE OF The Twelves Sung at
the Olympian games”（1831）においては、Genii は嵐の空のなか我々の頭上高くに炎の剣を
（７８）
ふりかざす（“from the stormy sky/Oer us extend their flaming swords on high”, 3-4）と描
かれているし、翌年 1832年の“ODE on the Celebration of the Great AFRICAN GAMES”
では、強大な Genii が国民の歌声にこだまを返す（“While mighty Genii with an answering
voice/Re echo back the song”, 20-21）と歌われているが、この詩では“Genii’s sea”とあり、
海も Genius の支配下にあり、丘にも Genii が王座についていると歌われている。また戦争の
危機を歌った 1833年の“SONG applicable to the present crisis”では、「戦争の血なまぐさい
雲」（“a bloody cloud of war”, 2）は稲妻のエネルギーを蓄えてやってきて（“It comes full
charged with thunder”, 13）、その周りを赤い Genii が飛びまわると書かれている。そしてブ
ランウェルは Genii の存在を見過ごして日々を送ってきたわれわれに警告を発する。









. . . I will rise & go
Will fling the Firebrand of avenging war
Upon the Monsters head! Oil on my soul
is poured to kindle up the ＜sa[c]red＞ flame
Wich soon shall rise ; upon his haughty towers







（“A DRAMATIC POEM BY YOUNG SOULT”, ACT FIRST, Scene 1st, 9-14）
ブランウェル・ブロンテにおける火の表象 （７９）
それに対してリリヤード伯は次のような激しい言葉を吐く。
As Heritic he shall be branded and
Fire round him like a snake shall coil
Till all his bones do hiss his muscles crack





（“A DRAMATIC POEM BY YOUNG SOULT”, ACT TWO, SCENE THE SECOND, 24-7）
“The Fate of Regina”（1832年）では、反逆者に攻め込まれて陥落寸前のレジャイナには焔
と煙が至る所にたちこめているが、降伏しないしぶといレジャイナの王たちに対して、次のよう
な詩句が挿入されている。
But Mars no more will brook this long delay
He bids the fates to clear the doubtful day :
They with new force the rebels hearts inspire





（“The Fate of Regina”, Book 1st, 93-96）
また時には灯りは希望の象徴でもあり、1830年の劇詩“Caractacus”では、ローマ人に領土
を追われたカラクタクスは、以下のように語る。
O HOPE I cast my lingering eyes upon thee
Thou art my Lamp whose bright but glimmering rays









書いたとされる“Backward I look upon my life”で始まる 1834年の詩では「自分は死んで冷
たくなっていることがわかっている、自分の運命は真っ暗で自分の精神は老いている」（“I
know that I am dead and cold. My fortunes black my spirit old”, 19-20）と歌っている。そ
の詩の冒頭は以下のようである。
Backward I look upon my life.
And see one waste of storm and strife
One wrack of sorrows hopes and pain.
Vanishing too arise again.
That life has passed through evening where



















―Ha! well indeed I know
The very fire that burns me now,







lightnings burst and Battles thunders roll”, 137）と語る。
一方、“Still and bright in twilight shining”で始まる 1836年のもう一つの長編詩では、ブ
ランウェルはアングリア物語の中心人物で、ノーサンガーランドでもあるパーシーに向かって
「汝の道は血と炎をくぐって進むだろう」（“Thy path shall pass through blood and flame”,
302）と呼びかけ「彼［パーシー］の決して滅びることのない名前が未来の世界を炎で包むだろ
う」（“Tis He whose never dying name/Shall set a future world on flame”, 332-3）と予言し
ている。パーシーの娘、メアリが話者であると推定される、1837年の“Well I will lift up my
eyes once more”で始まる作品の 166行目から 7行目にかけて、死の床にあって「感覚や魂、
記憶が失われても感情は尚背後で燃えている」（“Twas sense and soul and memory lost/
Though feeling burned behind”, 166-7）と語られている。1834年に書いたものを書き直した
1837年の“The Rover”では、ノーサーガンランドは、「さあマッチをつけろ」（“Now Light
Your Matches!”, 31）と命令し、「われわれの眼は火のような光を発する」（“our eyes glance
fiery light”, 49）と歌い、戦闘気分を高揚させている。1836年の“Percy’s Musings”では、ザ
モーナの眼を「内なる炎でかくも輝くあの眼」（“that eye with inward fires so bright”, 31）と
表現している。1837年の“Song by Percy”においては、パーシーの言葉は「燃える心から発
せられた」（“Those words breathed from a burning mind”, 60）とあり、以下のように続く。
Yes―Percy saw and Percys soul
Felt all the flame he wished to inspire
Till doubly spurning all control
He plunged in that destroying fire












While like a burning brand his spirits flame
Brightened as it consumed its mortal frame
He heard Death tapping at his cabin door














Oh, chide him not―nor coldly spurn
His now repentant tears ;
For from that one good spark may burn









そしてブランウェル死去の一年前の 1847年には“He said“I scarce know why we have
Our few years freedom from the grave”（「なぜ墓に行く前に数年間の自由があるのかわからな
い」と彼は言った）で始まる無題の詩で、パーシーに「そして今、時がやってきて消えていた炎











Barker, Juliet, The Brontës（London : Weidenfeld and Nicolson, 1994）
Neufeldt, Victor A., ed. The Works of Patrick Branwell Brontë 3 vols.（New York and London : Gar-
land Publishing, 1997-99）
（８４）
